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BILATERAL TUBERCULOUS EPIDIDYMITIS AFTER INTRAVESICAL 
BACILLUS CALMETTE-GUERIN THERAPY 
Kazuyoshi SHIGEHARA， Yoshitomo KOBORI， Toshiyasu AMANO and Katuro T AKEMAE 
The Department 01 Urology， Nagano Red Cross Hospital 
We describe a case ofbilateral tuberculous epididymitis that occurred two weeks after intravesical 
Bacillus Calmette-Guerin (BCG) instillation. A 72-year-old man received transuretheral resection of 
bladder transitional cel carcinoma in November 2000. Although he had no recurrence for about 4 
years， cystoscopy revealed small papillary tumors in the bladder in September 2004. A course of 8 
weekly intravesical instillations of BCG was started. After the second BCG instillation (160 mg) he 
had bilateral painful scrotal swelling. Altho時;hhe was administered isoniazid (INH) and rifampicin 
(RFP)， scrotal swelling got worse. Right orchiectomy and left epididymectomy was performed in 
December 2004. Histological diagnosis was bilateral tuberculous epididymitis. Postoperatively， he 
was administered INH and RFP and had no recurrence for 3 months. 
(Hi町okikaKiyo 51: 839-842， 2005) 


































Fig. 1. The patient had bilateral epididymal 
sweIling with spontaneous perforation of 
the scrotal skin and discharge of pus 
(arrow). 
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Fig. 2. The macroscopic appearance of the 
resected specimen. Arrows indicated the 
necrotic granuloma. 
Fig. 3. Postoperative pathological examination 
revealed bilateral tuberculous epidi-






































































重原，ほか :BCG 結核性精巣上体炎 841 
Table 1. Tuberculous epididymitis after BCG instillation therapy for transitional cel carcinoma 
発表年 原疾患 BCG総投与量 発症期間 患側 手術 化学療法
1990* 勝脱麗蕩 Pasteur 300 mg 10日 両側 左精巣摘出 あり
1992* 勝脱腫蕩 不明 34カ月 左 左精巣摘出 あり
1992* 勝脱腫蕩 不明 15カ月 右 右精巣摘出 なし
199310) 勝脱腫蕩 CSL 805 720 mg 12カ月 左 左精巣上体摘出 あり
19948) 勝脱腫蕩 Tokyo 172 640 mg 2カ月 右 右精巣上体摘出 あり
1997* 勝脱腫蕩 Danish 1331不明 3カ月 右 右精巣摘出 あり
19989) 勝』光腫蕩 Tokyo 172 480 mg 18カ月 左 左精巣摘出 あり
2000* 勝脱腫蕩 不明 49カ月 左 左精巣摘出 あり
2000* 勝脱腫場 不明 6週 左 左精巣摘出 なし
20026) 尿道1重蕩 Tokyo 172 560 mg 4カ月 両側 両側精巣上体摘出 なし
200211) 勝脱腫蕩 AF 720 mgX2 18カ月 左 左精巣摘出 あり
200212) 勝脱腫蕩 Pasteur 720 mg X 2 8カ月 両側 両側精巣摘出 なし
20037) 勝脱腫蕩 Tokyo 172 640 mg 5カ月 右 右精巣摘出 あり
自験例 勝脱腫蕩 Tokyo 172 160 mg 15日 両側 右精巣摘出+左精巣上体摘出 あり
CSL: Commonwealth Serum Labratories BCG， AF: Armaned-frappier. *はすべて文献6より引用した.
Table 2. Drug therapy for tuberculosis of the 
unnary tract 
(1)当初2カ月はINH，RFP， SM (または EB)，PZA， 
その後4カ月は INH，RFP (これに EBを加える)を
投与する.














の報告では， INHの予防投与を推奨しており 13) 以
後，抗結核剤は有用で、あるという報告もあるが， 2001 
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